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第3図 琵琶湖柱状堆積物(左図，地点H;右図，地点L)中のマンガンの分画定量(乾燥
物中 ppm) a: 1 M酢酸アンモユウム溶液処理による溶出フラクショ γ. b: 1M 
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0-2 52.5 52.7 
2-4 53.8 56.5 
4-6 52.7 55.3 
6-8 52.9 55.5 
8-10 52.9 53.9 
10-12 53.0 53.7 
12-14 52.4 53.5 
14-16 52.3 54.5 
16-18 52.1 55.2 
18-20 52.7 54.4 
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